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測定時期 前 後 前 後
CES―D
１９．２２ １３．６７ １８．７ １７ ０．２２ ３．６６＋ １．０３
９．２４ ８．４６ ８．２９ ４．４２
GHQ―３０
９ ４．８８ １０ ７ ０．５３ ８．５８＊＊ ０．２１
５．６１ ４．７６ ５．６４ ４．７４
第１因子 １．８８ ０．２５ １．７ １．１ ０．６４ ６．２６＊ １．３３
（一般的疾患傾向） １．７３ ０．７１ １．４２ １．１
第２因子 ２．１３ １．６３ ２．２ １．８ ０．０３ ２．８２ ０．０４
（身体的症状） １．８１ １．６９ １．４ １．３２
第３因子 ２．６３ ２．２５ １．４ １．４ ３．７１＋ ０．２６ ０．２６
（睡眠障害） １．１９ １．９８ ０．７ １．４３
第４因子 ０．５ ０ １．３ １ ５．７５＊ ２．２６ ０．１４
（社会的活動障害） ０．７６ ０ １．２５ １．１６
第５因子 １．５ ０．０８ ２．５ １．２ ２．１５ ８．９０＊＊ ０．６４
（不安と気分変調） １．０７ １．０４ １．４３ １．４
第６因子 ０．３８ ０ ０．９ ０．５ ２．３２ １．９２ ０
（希死念慮とうつ傾向） ０．５２ ０ １．４５ ０．８５
OSA睡眠感調査票
４３．４８ ４７．８４ ４５．５３ ４４．０２ ０．２２ １．０１ ４．２８＋
６．２２ ４．４１ ３．７２ ５．８１
第１因子 ３８．１１ ４５．５４ ４１．３７ ３９．５３ ０．５ ２．７ ７．３８
（起床時眠気） ５．７８ ４．７１ ６．７２ ５．０７
第２因子 ４３．６９ ４７．０４ ５１．０７ ４８．０２ ２．９２ ０ １．２
（入眠と睡眠維持） ４０．０５ ６．４５ ５．５５ １０．１４
第３因子 ４９．１７ ５０．９２ ５０．２ ４９．１ ０．０１ ０．０２ ０．３
（夢み） ９．６２ ５．６２ ９．７４ １１．０５
第４因子 ４０．２７ ４７．２２ ４３．１１ ３９．９６ ０．９５ ０．８７ ６．２２＊
（疲労回復） ７．０２ ６．４２ ７．３７ ５．５
第５因子 ４６．１５ ４８．４７ ４１．８８ ４３．４７ １．８６ １．０５ ０．０４




































測定時期 前 後 前 後
CES―D
１７ １４．８ １３．６７ １９．２２ ０．０３ ０．６７ ３．５７＋
４．４２ ９．１３ ８．４６ １０．８６
GHQ―３０
７ ５．７ ４．８８ １０ ０．１６ ３．３５＋ ９．４４＊＊
４．７４ ５．８９ ４．７６ ８．６９
第１因子 １．１ １．１ ０．２５ ２ ０ ５．２５＊ ５．２５＊
（一般的疾患傾向） １．１ １．７３ ０．７１ １．６
第２因子 １．８ １．５ １．６３ ２ ０．０６ ０．０２ １．３５
（身体的症状） １．３２ １．４３ １．６９ １．８５
第３因子 １．４ ０．５ ２．２５ ２．２５ ３．８５＋ １．６５ １．６５
（睡眠障害） １．４３ ０．７１ １．９８ ２．０５
第４因子 １ ０．９ ０ １．７５ ０．０２ ５．３２＊ ６．６９＊
（社会的活動障害） １．１６ １．５２ ０ １．７５
第５因子 １．２ １．３ ０．０８ １．７５ ０ ２．１ １．４１
（不安と気分変調） １．４ １．３４ １．０４ １．９８
第６因子 ０．５ ０．４ ０ ０．２５ １．４７ ０．１３ ０．７
（希死念慮とうつ傾向） ０．８５ ０．８４ ０ ０．７１
OSA睡眠感調査票
４４．０２ ４７．２９ ４７．８４ ４２．２２ ０．０６ １．０７ １５．４４＊＊＊
５．８１ ７．９４ ４．４１ ６．４２
第１因子 ３９．５３ ４５．０２ ４５．５４ ３７．０１ ０．１１ ０．９３ １９．７１＊＊＊
（起床時眠気） ５．０７ １０．１４ ４．７１ ８．０４
第２因子 ４８．０２ ５１．９２ ４７．０４ ４２．４６ ３．４４＋ ０．０２ ３．７１＋
（入眠と睡眠維持） １０．１４ ７．３４ ６．４５ ６．２７
第３因子 ４９．１ ４６．３７ ５０．９２ ４８．１９ ０．１９ １．４９ ０
（夢み） １１．０５ １３．７２ ５．６２ ８．９３
第４因子 ３９．９６ ４６．８９ ４７．２２ ３９．６６ ０ ０．０４ ２０．４５＊＊＊
（疲労回復） ５．５ ８．６３ ６．４２ ７．９５
第５因子 ４３．４７ ４６．２５ ４８．４７ ４３．７７ ０．１１ ０．２４ ３．７０＋
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